








On the "America" of Uchimura Kanzo:










This essay aims at the reconsideration of the "America" of Uchimura Kanzo. Though it has been
already accepted that his remarks concerning the States showed repeated unstability and even
ambivalence, there remains some room for discussions about such discrepancies. Close reading of
Uchimura's essays on Columbus published around 1892 and Earth and Man(1897) offers clues
to understand that his evaluations of "America" are basically based upon his Christian faith itself.
Though they often give the impression of sketchy expositions, they are at least harmonious

































































































































































































者か、破壊者か』創元社 1992 年 21 など）、現代の日本でイメージされるような
静的な「クリスチャン」ではなかった。当時大西洋に乗り出すには危険がつきも
ので、そうしたことをするのは「向こう見ずな青二才に限られ」た、と請け合う

















































































































民の歴史と未来』朝日選書 1992 年 22）
インディオたちにキリスト教受容を求めた教会は、法王名でアメリカをスペイ
ン国王に授ける。おかげで彼らはスペイン国王の「臣民」とみなされ(増田義郎


















































































はずだった。1877（明治 10）年から 81（明治 14）年までを札幌農学校で過ごし
た内村は、現代の教育体制では考えにくいような教師と学生の濃厚な関係を経験






















































































号 Vol.19 No.1 2010.5.25）というのは言い得て妙であろう。
本書執筆のために、かなり早い時期１から内村が渉猟したさまざまな資料が















"Divine Providence, which conducts all things marvelously, rules the series of human generations
from Adam to the end of the world like one man, who, from his infance to his old age, furnished
forth his career in time in passing through all its ages."--St.Augustine.
"The right Education of the human race, so far as concerns the people of the God, like that of a
single man, advances through certain divisions of time, as that of the individual through the
consecutive ages of human life."--St.Augustine.
うえの引用は共に The Providence of God in History(New York 1875)に収録された哲学



















































１ 本稿を脱稿したのち『志賀重昂 「日本風景論」精読』（岩波現代文庫）が第 6 章「もう
ひとつの地理学 内村鑑三『地人論』」で『地人論』を論じているのを知った。著者である歴














『キリスト教問答』（1905 年、講談社学術文庫版［1981 年］）「第 3 席 聖書ははたして神の
言（ことば）なるか その 2 聖書と科学」のなかで、世界創造について内村は次のような
「問」と「答」をあげている。
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